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The liver is one ot the largest organs which withstand tbe attacks of tbe 
products of bacterial action and of other chemical agen回 suchas toxic substances 
or hormones. It also secretes bile. Thus, tbe functions of the liver are extre-
mely wide and complicated. At our clinic, endocrinological studies on neoplastic 
diseases of the breast have been systematically carried out, and the author has 
done some research on liver function and the histochemical changes in mice 
with mammary tumors. As test animals, dd strain female mice were used. 
These mice were divided into 6 groups as follows : 
1.………. normal 
2. …・・・…－with mastopathy like changes 
3.…・……..with mammary cancer 
4.・………receivedinsertions of one 1. 25 mg estradiol pellet every 50 days 
three times 
5. ・ H ・H ・.received insertions ot one 6. 25 mg testosterone pellet every 50 days 
three times 
6.・H ・H ・－…receivedinjections of carbon tetrachloride 
The activity of catalase in the liver of these mice was determined by EuLER 
and JosEPHSONS method and the histochemical examination of the liver was made 
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with hematoxylin-eosin double stain, pyronin-methylgreen stain, FEULGEN reaction, 
PAS reaction (Mc MANUS), fat stain with oil red 0 and HEIDENHEIN iron-hemat-
oxylin s'.:ain. The Results obtained are as follows: 
1) The determination of the activity of catalase in the liver showed a 
decrease in mice with mammary cancer, particulary in 3 of 14 cases. In mice 
receiving insertions of estradiol pellet and injections of carbon tetrachloride, the 
activity of catalase in the liver was low also, but in mice receiving insertions of 
testosterone pellet, the activity of catalase was relatively high. In mice with 
mastopathy like changes, no striking changes were noted. 
2) The histochemical examinations revealed a degenerative appearance 
such as unclear concentration, vacuolization and unclear deformation of hepatic 
cells in mice with mammary cancer. In mice with mastopathy like changes, 
liver fat was increased. It seems that the increasing of fat is due to the 
imbalance of sexual hormones originating in pituitary-sexual glands. In mice 
receiving insertions of estradiol pellets and injections of carbon tetrachloride, 
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スを加えた．また EstradiolPellet 1. 25mgおよび























6.8のJM燐酸緩衝液 50cc （温度O。C）に加え，反15 
応時間各1.2. 3. 4分毎tと反応波 5ccを取i却し 2N
H2S045cc中tζ注ま反応を止め．別tとH202の初濃度
を／：！＇，すた めに，2NH2SU,5cc1:, HP2を O.OlNを
含む pH3.8のlM燐酸緩衝液4.9cc及び500f缶稀釈is 
のJ「ホモヂネート 0.lccを乙の順に加えたものを作




































( 11主び乳州市id・g ¥ 
体重，肝重量，手L癌重量及び夫々の重量係数｛一一 附 g一日 ー ベ100%)
霊 ｜肝 重 J1!; i肝重量係数 ｜乳癌重 量 ｜乳癌重量係数
¥ 1.白土0.25 I 4.白土0.45 ' ! 
1. 38±0. 30 I 5.19士1.13 ! i 
2.15±0.66 I 5. 15土i.25 I 6. 09土3.51
1.14±0.20 I 5.81±0.87 
1.11±0.13 i 4.81土0.38
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＼＼＼ ｜特む： l：梢な｜核接｜数多｜核！染不｜粗 l禰
¥ ."' I f乙る｜ る II・し｜のい｜ 周｜色 ｜網｜浸＼ ｜ ｜ もII民馬｜特も｜浪｜ロ ｜刷｜n下例数＼！大の｜大の lt乙在｜にの｜染｜性良｜状｜状
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図19.20. 21. 14). 
一万胞体内の RNAは，細網状をなし染色性は良好
であるが，特に附同23にij；すように以内Kil良染する傾
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36), 而もなC.J惇状，願手占状の乙のも認められる． :¥l 
Ilにあっては殆んど糸状より梢太煩い形で将状に近く
（附図37）叉頼粉状のLのを混じ， KIT下にあっては梢粗




42). c R下中間同から周辺間にあっては得状のもの 11













































裂像が頻発するが，これはIUl't P I J~ri~の険転であろう
ζとは作仰 と純定出来る．てStaphylokokkentoxin,















































































































































































図2 マストパチ一様変化：日×E Tt'4~Ui，× 100 
図3 乳酪： H E iT\"4~色，× 100，空胞変性，変形核
図4 同上・向上， X400
図5 乳痛： HxE重染色， xlOO. Dl小恥j1心刊にお
ける変形1主将｜りl
図6 乳路： HxE＇［＇在染色， ×100.円形細胞浸測が見
られる









図12 7 ストパテ一様変化： Feulgen染色， x1000 
図13 乳悩 ：Feulgen染色， X400，巨大核小体， 変
形｜亥
図14 手L筒 ：Feulgen染色，×1000. I芸大核小体
図15 乳悩： Feulgen染色，×1000.直接分裂
図16 乳癌・ Feulgen染色.1000.変形骸． 直銭分裂
図17 対照：ピロ ニーン・ メチールグリ ン染色. XlOOO 
図18 7 ストパチ一様変化：ピローン・メチールグリ
ーン染色，×1000
図19 乳癌：ピローン ・メチー，レクリ ーン染色， × 
1000，巨大核小体，核肢に援し1’F在し且つ紘の
大小不同著明
図20 手L~磁 ．ピロニン・メチーJレブリーン染色， × 
1000，巨大核小体

















図30 Estradiol Pellet埋没： PAS染色， XlOO，糖
j原多l[(Iこ証明する
図31 四沼化炭ぷ皮下注射： P人S染色， X100，肝小
J店中間，周辺関K顕著
図32 同上：×400
図33 7ストパチ一様変化：脂肪染色， ×100. 全面
、｜’ぺ、；凋叫状分布
図34 乳叫 ！脂肪染色．×100.肝小東中心川分布
図35 同上. X<WO 
図36 }1照 Heidenhein鉄ヘマトキシリン染色，
~ 1000.糸状を主とするミトコンドリア
図37 7 ストパチー犠変化 Heidenhein鉄ヘマトキ
シリン染色， XlOOO，樹校状i-呈する Zトコン
ドリア
図38 手L'i：＇~i H℃idenh巴in鉄ヘマトキシリン史的， x
1000.県民粒状を主とし，稗状を混ずるミトコンァ??
図39 乳賄 Heiclenhein鉄ヘマトキシリン染色， × 
1000. ~主l脳変性著明芯る例で願粉状をなすミト
コンドリ ア
図40 乳~l~j Heidenhein欽へマトキシリン染色， x
1000，願粒状を呈する ミトコンドリア
図41 Estradiol Pelet ,til没： Heidenhein鉄ヘマト
キシリン染色． ×1000，願粒状を呈すミトコン
ドリア
図42 Testosterone Pelet埋没： Heidenhein鉄へ
マトキシリン染色，XlOOO，糸状．拝状を呈す
るミトコンドリア
図43 凶邸化炭酸皮下注射： H巴idenhein鉄ヘマ トキ
シリン． ×1000.肝小禁中間，周辺j凶亥周． 胞
体周辺部tζ分布するミトコンドリア
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